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    Human urinary bladder mucosa, comfirmed to be normal by cystoscopic, histologic and bacterio-
logic examination, were obtained from four patients at prostatectomy and from two patients at an 
anti-VUR procedure. The luminal surface and the three dimensional architecture of the bladder 
mucosa were observed by scanning electron microscopy (SEM) after cryofracture of specimen and 
by transmission electron microscopy (TEM). 
   The epithelium consists of superficial, intermediate and basal cells, and SEM and TEM showed 
that it was stratified. Intermediate cells reached the basal lamina by slender cytoplasmic processes 
but superficial cells were not directly in contact with the basal lamina. 
    No pleomorphic or long microvilli were observed but short microvilli or granular protrusions were 
sparsely seen on the luminal surface of superificial cells. 
    SEM of cryofractured surfaces revealed that cells from each cell layer were in contact with cellular 
junctions such as ridges, plicated projections and septum-like walls. Their junctions were more com-
plicated with increasing depth of the cell layer. No pleomorphic or long microvilli were observed 
on any cell surface of the intermediate or basal cell layer. Under TEM, however, these junctional 
structures of ridges, plicated projections and septal walls appeared to be microvilli under TEM. 
Microvilli-like structures on TEM, therefore, have to be carefully distinguished from real microvilli. 
Careful observation is required when the presence of cells covered with microvilli is described as a sign 
of malignancy. 





































































































































































































































付 着 斑(desmoso・ne)がこれ に続 い て存 在 し(Fig.
10),これ ま での 細 胞膜 は ほぼ 直 線 的 で あ るが ,こ れ
よ り深 部 で は比 較 的 浅 い 嵌合(interdigitation)や細
胞 に よ って は複 雑 に 入 り込 ん だ 嵌 合 を 呈 し(Fig.2),
中 層細 胞 と接 す る底 面 の細 胞 膜 に 移 行 して い るが,こ
の 間 に数 個 のdesmosomeを 認 め る こ とも あ る.こ
の よ うな状 態 が 一般 的 な形 態 であ る が,部 位 に よ って
は 閉鎖 小 帯 が み られ な い細 胞 結 合 を観 察 す る こ とが あ
った(Fig.11).
細 胞 質 内に は 多 数 の紡 錘 形,あ る い は 円盤 状 の空 胞
(discoidalvesicle)が認 め られ,2葉 の 限 界 膜 を 有
して い るが,こ れ は表 層 細 胞 膜 と ま った く同様 の形 態
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隆起 がみられることから,隣 接 す る細胞 から互いに
伸びて接着しているものと考えられる(Fig.12)。ま
た,こ の空間内には膜様のひだが隔壁のように不規則
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研究6・12-14)で知 られている.し かしながら,老 人の
正常表層細胞 には微絨毛が 認められる ことをJacob
ら6)は観察し,微絨毛の存在は年齢に関係した細胞の
分化不全に基因する ものだ としてい る.著 者の観察
ではSEMに おいては,表 層細胞には微絨毛は認め













































膀胱では胎生3ヵ 月まではAUMを 呈すが,小 児に
なると通常の細胞膜より厚いが,非 対称性はあきらか
でなくなると報告している,Jacobら6)は61歳以上の
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